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満洲鉄鋼業研究の現状*












































が76.2Ttン (1937年)から171.0万 トン (1943年,1941年度設備能力目標値
253万 トン)-,鋼塊が45.1万 トン (1937年)から86.2万 トン (1943年,



















から594万 トン (1957年,同年目標値467.4万 トン)-,鋼塊が177.4万 トン
(1953年)から535万Tlソ (1857年,同目標値412.6万 トン)-,鋼材が167万














































1952-3年の鞍山の生産実績は銑鉄82.56万 トン (1952年,1953年105.6万 ト
ン,1943年130.8万 トン),鋼塊79.44万 トン (1952年,1953年89.0万 トン,
1943年84.3万 トン),鋼材63.15万 トン (1952年,1953年74.9万 トン,1943年
26.5万 トン)を記録したo鋼塊と鋼材に関しては早 くも戦前の最高水準を回
復あるいは凌駕していたことになる｡復興の速度が比較的に遅かった銑鉄生













































































































君島和彦 (1986),解学詩 ･張克良編 (1984),鞍鋼史志編纂委貞会編
(1991)が挙げられる｡































Lかし,村上 (1982),君島 (1986),解 ･張編 (1984)の場合には,1940
年代の鞍山そして東北全体に関わる鉄鋼生産,製品 ･原料 (石炭 ･鉄鉱石)
の輸移出入については,発掘された諸資料が断片的に配列されるにとどま
り,原資料を連結して総括的な加工資料を作成しようする試みはあまり行わ
























(1991a),資源委員会の活動を詳述した鄭友挨 ･程麟蘇 ･張侍浜 (1991),
1950年代前半期の中国の各製鉄所について個別施設の建設の経緯と現状を網
羅的に記録した内官調室監修 (1956a,b),1950-60年代の中国鉄鋼業を概









































































































































































































































































A Survey ofthe Historical Studies in Japan
and the World regarding the Iron and Steel Industry
in Northeast China during 1940 s-1950 s
Toshiro Matsumoto
The iron and steel industry in northeast China has been playing an
important role both in the Manchukuo period and the Socialist China.
The academic achievements of the historical analysis concerning the
industry during 1940s and 1950s, however, has not been so rich, because
of the following two reasons; (1) lack of historical materials; (2)
ideological obstacles against recognizing the rapid economic development
under the Manchukuo regime and its aftermath toward the new born
China.
Many historical resources were lost in the chaos during and just after
the WWII. None the less, not negligible amount ofmaterials exist not only
in Anshan but in Nanjing, Taipei, Tokyo, Washington, London etc.,
crossing widely the boundaries of the counties. The iron and steel
industry is a key military industry. For this reason, the Communist and
the Nationalist had strictly prohibited researchers to use their collections
until 1980s. On the other hand, the image on the socialism had for long
been simply stereotyped as justice or liberation among the historians in
Japan after 1945. Such a situation reflexes the important truth of the
history. It has, however, made the research angle of the historians
inadequate to recognize the positive aspects of the industry developed by
colonial authorities.
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